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Abstract: Two yutori scales were developed in previous studies: i.e., Tomita’s yutori scale for 
mind, and Kitazume and Kanno’s yutori scale for university students. Although recent studies 
have used these scales, the relationship between these two scales is unclear. Therefore, 
this study examined the correlation between these two yutori scales. One hundred forty-
five university students completed two questionnaires about yutori. In addition to these two 
questionnaires, we also used the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) 
and the State-Trait Anxiety Inventory (STAI). A correlation analysis showed the positive 
relationships between the two yutori scales. In addition, a negative correlation was observed 
between the two yutori scales and mental health as measured by CES-D and STAI. Based on 
these results, the future direction of yutori studies was discussed.


















いう調査結果も報告されている（e.g., ブライダル総研 , 














































ギーの充実感因子 （項目例 : 自分には遊び心がある），












のゆとり感尺度（富田 , 2008, 2012）と一致している。
　上述の心のゆとり感尺度，および大学生版ゆとり感
尺度ともに精神的健康との関連が示されているもの
の（e.g., 北爪・菅野 , 2006; 小林・宮谷・中尾 , 2016, 























































1. 心のゆとり感尺度 3.66 0.75
　1-1. 焦り・不安のなさ 3.32 0.95
　1-2. 心の充足・開放性 3.89 0.85
　1-3. 対他的余裕 3.87 0.82
　1-4. 焦り + 充足 (※) 3.61 0.80
2. 大学生版ゆとり感尺度 3.29 0.43
　2-1. 精神的安定感 3.05 0.73
　2-2. 目標志向性 3.50 0.66
　2-3. エネルギーの充実感 3.34 0.59
　2-4. 対人的余裕 2.87 0.55
　2-5. 時間的余裕 3.53 0.75
　2-6. 経済的余裕 2.91 1.04
3. CESD (抑うつ傾向) 1.09 0.56
















　 ４． 日 本 語 版 State-Trait Anxiety Inventory 
（STAI）  精神的健康の指標の1つとして，特性不
安 を 測 定 す る た め に，STAI （ 清 水・ 今 栄 , 1981; 





ての変数の組み合わせについて False Discovery Rate 
（FDR）法により実施した。その際，MATLAB 用の
















に強い相関が認められた（r = .81, p < .001; Figure 1）。
同様に，心の充足・開放性因子についても，精神的安
定感因子との間に正の相関が認められた（r = .68, p < 
.001: Figure 2）。心のゆとり感尺度の対他的余裕因子
については，大学生版ゆとり感尺度の対人余裕因子と























た （rs < -.45）。 
Figure 1　焦り・不安のなさ因子（心のゆとり感尺度）
と精神的安定感因子（大学生版ゆとり感尺度）の散布
図 （r  = .81, p  < .001）
Figure 2　心の充足・開放性因子（心のゆとり感尺度）
と精神的安定感因子 （大学生版ゆとり感尺度）の散布
















































































1 1-1. 1-2. 1-3. 1-4. 2 2-1. 2-2. 2-3. 2-4. 2-5.
1. 心のゆとり感尺度
　1-1. 焦り・不安のなさ .87 **
　1-2. 心の充足・開放性 .90 ** .61 **
　1-3. 対他的余裕 .68 ** .39 ** .58 **
　1-4. 焦り + 充足 (※) .99 ** .90 ** .89 ** .54 **
2. 大学生版ゆとり感尺度 .79 ** .67 ** .73 ** .53 ** .78 **
　2-1. 精神的安定感 .82 ** .81 ** .68 ** .44 ** .83 ** .80 **
　2-2. 目標志向性 .32 ** .20 * .35 ** .24 ** .31 ** .57 ** .23 **
　2-3. エネルギー充実感 .49 ** .25 ** .57 ** .43 ** .46 ** .65 ** .32 ** .40 **
　2-4. 対人的余裕 .48 ** .30 ** .46 ** .57 ** .42 ** .69 ** .37 ** .51 ** .58 **
　2-5. 時間的余裕 .23 ** .28 ** .18 * .01 .26 ** .40 ** .33 ** -.13 .01 -.02
　2-6. 経済的余裕 .31 ** .32 ** .25 ** .18 * .32 ** .42 ** .27 ** .07 .11 .11 .16 +
** p < .01, * p < .05, + p < .10 (FDR法による調整p値)
※ 焦り・不安のなさ因子と心の充足・開放性因子を統合した因子
1. 心のゆとり感尺度 -.70 ** -.83 **
　1-1. 焦り・不安のなさ -.64 ** -.78 **
　1-2. 心の充足・開放性 -.64 ** -.73 **
　1-3. 対他的余裕 -.36 ** -.44 **
　1-4. 焦り + 充足 (※) -.72 ** -.85 **
2. 大学生版ゆとり感尺度 -.55 ** -.67 **
　2-1. 精神的安定感 -.58 ** -.75 **
　2-2. 目標志向性 -.17 + -.29 **
　2-3. エネルギー充実感 -.32 ** -.45 **
　2-4. 対人的余裕 -.29 ** -.40 **
　2-5. 時間的余裕 -.18 * -.06
　2-6. 経済的余裕 -.24 ** -.27 **
3. CESD (抑うつ傾向 **86.)
** p < .01, * p < .05, + p < .10 (FDR法による調整p値)
※焦り・不安のなさ因子と心の充足・開放性因子を統合した因子
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